




An Interpretation of A Rorschach Protocol of An Old Age Dementia Woman 





mlCサインを仮定しており，1)Klopfer， W. G. (19 
46)が乙れを実証したf)以後老人のロールシャツハ反
応の研究は多く ，Prados， M. & Fried， E 
(1947)3)， Davidson， H.H. & Kruglov， L. 





























































お続いたが，部屋を替わって3ヶ月で表情は穏やかKな <lng>角 (D2) ， ~ (8) ，ロ (D1 ) ，目はない
り，じっとベットに座っているなど，安定しているよう ①W8， Fm Hd -0 • 5 
であった。 第2回
時々，身体の調子が懇く不眠が続いたり，ブザ をー押 (15" )①人の顔



























第 l回， 861， 9 
(15")①ちょっと恐い顔
<lng>耳 (D5) ，目〈中央上， 8X 2) 
口(中央下)
①W8， Fm， Ad， 1. 0 
第2回， 862， 4 
( 2 ")①コウモリ
<Ing>乙ζらへん羽 (D2) ，頭 (D6) 
胴(D4) 









頭 (d2) ，鼻 (D1 )。乙のあたりに目がある。 (d
2とDlの間， 8) ，ロ (D3)，頬(D3とD5の問.
8) 
①W8， Fm Ad -1 •0 
第2回
(13")①人がふたりいて何か乙しらえとる。
<Ing>人 (D8x2)，乙れは臼 (D3) 






②乙乙 (d1 )コウモリの角，乙の辺関節，あし(D3) 
①W Fm Ad -1.0 
②W F A -0.5 
第21回
( 5 ")①コウモリ
<Ing>頭 (d2) ，胴(D4) .羽(D2上方も含む)
向乙う向いてるの。






①W F A P 1.0 
第2回
(2 ")①チョウチョ
<Ing>胴(D1) ，羽 (D2) 
員砂・氏原;痴呆性右人のロールシャツハ解釈 -171-

















口 (S，下方 edge)髭 (D1 ) 












<Ing>①乙の形がな，葉つは(D1 ) 実(D2)② 
ちょっと恐い。祭 (D2)，目 (D1内部)，興 (D7)
頬 (D1) ，ロ(D6上S)，口の髭(D6) 
①dr F Plt 0.5 
②WS Fm Ad -1.0 
第2回
①花.乙れ葉っぱ
<Iug>花 (D2) ，祭(D1 ) ，花(D6)色が似て
る。
①W CF plt 0.5 
X図版
第 l回
(8 ")①乙れ頭 (D3) ，乙乙IC白がある。 (D3内




<Ddr F，→M， H， cloth 1.0 





乙の辺IC口がある(D6内部)，髭 (D7) <Ing>頭(D3)。何か持つてはる (D1 )，じんべ
さん。形が似てる (DI7)
①W F plt -1.0 
②W F Ad 1ー.0 ①dr FM， H， cloth 1.0 
第2回 <量的分析> 第l回
( 9")①くだものみたいだねえ。 R : 14， W : 5， WS : 5， 
D : 1， dr : 2， drS: 1， 
<Ing>ζ 乙葉 (D4)，ζれト 7 卜(D1+D2)色 M : (1)， FM: 1， Fm : 5， 
( 3 ) 
-172- 児童学
F : 8， H: 1， Hd : 1， 
A : 3， Ad : 6， plt : 3， 
P : 1， FL :一0.14
(咽+lX+X)%: 42.9$ぢ
Rej. Fail :なし F%: 57.1% 
F+% : 14.3% 
(H+A) : (Hd+Ad) = 4 : 7
<量的分析> 第2回
R : 10， W : 7， WS: 1， 
dr: 2，M: 2，FM: 1， 
F : 1， FC: 1， CF: 1， 
H : 2， Hd : 1， A : 4， 
Ad : 1， plt : 2， 
P :'3， F・L=0.75
(澗+lX+X) % : 30$彰
Rej-Fail :なし F必:50% 
F+% : 80~彰






































































































と考えられる"と述べているし ，Philips， L & S 





































































































































































































































“Organic 8igns. (脳器質疾患指標)の lつにもあ
げられており ，老化性痴呆が器質変化K伴う疾患である
拳からすると，痴呆性老人にみられる事は不思議で・はな
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Summary 
In this study， two Rorschach protoco1s of an old age dementia woman are given and interpreted. The client suffers 
from seni1e dementia. 
The first Rorscharch test was given two years and three months after her attack of dementia. The response of 
"human face" was given for almost al cards. The form level was low. Color response and shading response did not 
app伺r，but a sensibility to co10r or shading was found. 百四rewere som巴moveresponses and "m" responses tha t 
appeared. It was clear that she had a strong degre巴ofum巴stand was in an unstable situation. 
After six months， the second Rorschach test was given. The resu1t of an intelligence test showed a progress of 
dementia but that of the Rorschach test showed rather her pr巴senceof mind. Perseveration faded away and the form 
level was higher.“M" responses appeared and "m" responses disappeared. Co1or responses were given too. 
ηlese changes of responses were brought on by the progress of dementia and support from her circumstances. 
The progress of dementia got rid of her hairsplitting， and so， the client found it easier to und巴rstandher situation. 
Moreover， expressions of feelings and the need for dependence became easier， too. 
The client changed her room during these tests and her new room mates accepted her favorab1y， which inf1uenced 
her heart very much. lnspite of the progress of dementia， her menta1 state took a favourable turn by the circumstances. 
But now she finds it difficult to control her feelings， soher assistant must not reject the expression of these feelings. 
In that case her dementia symptoms will grow worse. 
( 9) 
